




Shooting tendencies and future task for Japan U-23 women’s 
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Abstract
Whether a shot is successful or not depends on the shooter’s physique and physical fitness or on 
shooting techniques. The standing-height difference between players who are facing each other, in 
particular, is considered to greatly influence the success of a shot. The physiques of the players on the 
Japan national team is often inferior to the opposing team in international games and the team has had 
to establish team tactics or offensive patterns to overcome the differences in physiques. The aim of this 
study is to investigate the shooting tendencies of the Japanese team in international basketball games in 
which there was concern about standing-height differences. 
The subject was a practice match held between the American U-18 national women’s team and 
Japanese U-23 national women’s team, whose main members are expected to participate in the 2020 
Tokyo Olympic Games. Counted/checked items consisted of the following 10 items involved with 
“Shooting,” “Tactics leading to shooting,” and “Defending situation of the defense:” 1) Shot clock 
remaining time; 2) Shooting areas; 3) Shooting methods; 4) Play before shooting; 5) Screen play used or 
not; 6) Player(s)’s action before shooting; 7) Passing routes before shooting; 8) Distance to the defensive 
player(s); 9) Hands of defensive player(s) up or not; and 10) Block shot used or not. Statistical tests about 
the independence between a pair of teams and all counted/checked items were conducted after making 
cross tables between them. 
As a result, a noticeable shooting tendency between Japanese and American teams based on 
physique difference was found. Although the Japanese teams was considered to have used effective 
tactics in a three-point shot, the rate of successful shots in the area that Japan most often shot was low, 
indicating a large gap compared with the American team. The deployment of team tactics or offensive 
patterns in the paint area that make use of a high-percentage successful three-point shot with a fast 
execution is required in order to overcome the physique differences. In short, it is thought that further 
increasing the high-percentage of successful shots in the paint area is the task the Japan national team 
must work on in international games in the future.
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子 代 表 チ ー ム は，FIBA(Fédération Internationale 
de Basketball Association)ワールドランキング１位
(2018.10.1現 在)で あ り(FIBA. basketball, 2018)，18
回開催された世界選手権(FIBA World Championship 
for Women)において10回，オリンピックでは11大会
において８回優勝している世界のトップチームであ
る．直近の世界大会であるFIBA Women’s Basketball 






















　 対 象 は， 日 本 チ ー ム が 実 施 し た2016年 度 第 １











身長 (㎝) 年齢 (歳)
JPN 174.3 ± 7.1 21.1 ± 1.1























































































































































































Very early(18秒以上) 40 2.34 * 24 -2.34 *
Early(15~17秒) 33 3.28 ** 13 -3.28 **
Average(7~14秒) 64 -2.59 * 88 2.59 *
Late(4~6秒) 5 -2.44 * 16 2.44 *
Very late(3秒以下) 7 … 11 …
ペイントエリア 56 -3.30 ** 86 3.30 **
ペイントエリア外の2ポイントエリア 42 … 35 …
3ポイントエリア 51 2.70 ** 31 -2.70 **
ジャンプショット 58 -5.60 ** 108 5.60 **
セットショット 45 7.35 ** 0 -7.35 **
フェイダウェイ 2 … 0 …
レイアップ 31 … 31 …
クロスオーバー 1 … 0 …
バックショット 2 … 2 …
フックショット 2 … 1 …
フローター 2 … 1 …
ティップイン 0 -1.99 * 4 1.99 *
ステップイン 6 … 5 …
ドリブル 63 -2.03 ** 82 2.03 **
パス 80 3.76 ** 49 -3.76 **
ピボットorポスト 1 … 4 …
リバウンド獲得 5 -2.27 ** 15 2.27 **
ポンプフェイク 0 … 2 …
なし 105 … 110 …
On-ball 30 … 31 …
Off-ball 14 … 11 …
P 2 -2.52 ** 11 2.52 **
2P 0 … 3 …
3P 4 … 4 …
P→ P 3 -3.04 ** 16 3.04 **
P→2P 9 … 7 …
P→3P 4 … 5 …
2P→ P 10 … 17 …
2P→2P 7 … 2 …
2P→3P 9 … 6 …
3P→ P 40 … 41 …
3P→2P 29 … 22 …
3P→3P 32 2.25 * 18 -2.25 *
P 1 … 1 …
2P 1 … 0 …
3P 0 … 0 …
P→ P 7 -2.87 ** 22 2.87 **
P→2P 12 2.42 * 3 -2.42 *
P→3P 7 … 5 …
2P→ P 6 -1.99 * 15 1.99 *
2P→2P 2 … 1 …
2P→3P 7 -2.07 * 5 -2.07 *
3P→ P 36 … 47 …
3P→2P 29 … 31 …
3P→3P 41 2.78 ** 22 -2.78 **
ダブルチーム 1 -2.54 ** 9 2.54 **
接触 20 -3.05 ** 42 3.05 **
ハーフアーム 14 … 24 …
ワンアーム 37 … 38 …
ワンアーム以上 52 2.68 ** 32 -2.68 **
ノーマーク 25 3.43 ** 7 -3.43 **
両手をフルアップ 10 -2.92 ** 27 2.92 **
片手だけをフルアップ 103 2.71 ** 82 -2.71 **
ボールトレース 5 … 13 …
ダウン 31 … 30 …
前方から 74 … 76 …
側方から 45 … 33 …
後方から 4 … 7 …
複数のディフェンダーから 0 -3.65 ** 13 3.65 **
ハンズアップのみ 0 -2.45 ** 6 2.45 **
無し 26 … 17 …
† *：p <0.05, **：p <0.01
†† …：有意にならなかった調整残差
†††  P: ペイントエリア, 2P: ペイントエリア外の2ポイントエリア, 3P: 3ポイントエリア
表3. 記録した項目のクロス表におけるχ2，自由度，U-23日本代表とU-19アメリカ代表のそれぞれの度数と調整残差
要因 項目 χ2o 自由度 カテゴリー
U-23 JPN U-19 USA
調整残差 調整残差






③ショット方法 67.79 ** 9







































｢①ショットクロックの残秒｣ の ｢Late(4 ～ 6秒) (日
本チームの調整残差=-2.44，以下同様に数値だけ記述
す る)｣，｢Average(7 ～ 14秒) (-2.59)｣，｢Early(15 ～






れ有意な差が認められ，｢Early(15 ～ 17秒)｣，｢Very 
Early(18秒以上)｣，｢3ポイントエリア｣，｢セットショ
ット｣，「パス｣ において日本チームの頻度が高かった．
Very Late Late Average Early Very Early
JPN -0.93 -2.44 -2.59 3.28 2.34
USA 0.93 2.44 2.59 -3.28 -2.34




JPN -3.30 1.03 2.70
USA 3.30 -1.03 -2.70
†† **：p <0.01
表5.｢②ショット試行エリア｣の各カテゴリーの調整残差
†  P：ペイントエリア, 2P：ペイントエリア外の2ポイントエリア,
 3P：3ポイントエリア
††）** **†）
ジャンプショット セットショット フェイダウェイ レイアップ クロスオーバー バックショット フックショット フローター ティップイン ステップイン
JPN -5.60 7.35 1.43 0.09 1.01 0.02 0.60 0.60 -1.99 0.34
USA 5.60 -7.35 -1.43 -0.09 -1.01 -0.02 -0.60 -0.60 1.99 -0.34



















ドリブル パス ピボットorポスト リバウンド獲得 ポンプフェイク
JPN -2.03 3.76 -1.33 -2.27 -1.40
USA 2.03 -3.76 1.33 2.27 1.40
† *：p <0.05, **：p <0.01
表7.｢④ショット前のプレイ｣の各カテゴリーの調整残差














P 2P 3P P→P P→2P P→3P 2P→P 2P→2P 2P→3P 3P→P 3P→2P 3P→3P
JPN -2.52 -1.72 0.03 -3.04 0.55 -0.31 -1.36 1.72 0.83 -0.03 1.15 2.25
USA 2.52 1.72 -0.03 3.04 -0.55 0.31 1.36 -1.72 -0.83 0.03 -1.15 -2.25
†  P：ペイントエリア, 2P：ペイントエリア外の2ポイントエリア, 3P：3ポイントエリア
†† *：p <0.05, **：p <0.01
表8.｢⑥ショット前のプレイヤーの動き｣の各カテゴリーの調整残差
††）†） ** ** **
P 2P 3P P→P P→2P P→3P 2P→P 2P→2P 2P→3P 3P→P 3P→2P 3P→3P
JPN 0.01 1.01 -2.87 2.42 0.62 -1.99 0.60 0.62 -1.31 -0.20 2.78
USA -0.01 -1.01 2.87 -2.42 -0.62 1.99 -0.60 -0.62 1.31 0.20 -2.78
†  P: ペイントエリア, 2P: ペイントエリア外の2ポイントエリア, 3P: 3ポイントエリア
†† 度数が｢0｣のため数値なし
††† *：p <0.05, **：p <0.01
表9.｢⑦ショット前のボールの動き｣の各カテゴリーの調整残差
†† *†） ** **††† *
ダブルチーム 接触 ハーフアーム ワンアーム ワンアーム以上 ノーマーク
JPN -2.54 -3.05 -1.67 -0.03 2.68 3.43
USA 2.54 3.05 1.67 0.03 -2.68 -3.43
† *：p <0.05, **：p <0.01
表10.｢⑧ディフェンダーとの間合い｣の各カテゴリーの調整残差
* †） ** ** **
両手フルアップ 片手フルアップ ボールトレース ダウン
JPN -2.92 2.71 -1.90 0.23
USA 2.92 -2.71 1.90 -0.23
† *：p <0.05, **：p <0.01
表11.｢⑨ディフェンダーのハンズアップ｣の各カテゴリーの調整残差
** †） ** *
前方から 側方から 後方から 複数のディフェンダーから ハンズアップのみ 無し
JPN -0.06 1.68 -0.89 -3.65 -2.45 1.55
USA 0.06 -1.68 0.89 3.65 2.45 -1.55
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